





A short history of the subjective assessment method of picture quality (1)
MITSUHASHI Tetsuo
Abstract
Subjective assessment is the most useful mean for the evaluation of human psychological effects
caused by pictures. ITU-R has studied the subjective assessment method for many years and published
"Recommendation ITU-R BT.500 Methodology for the subjective assessment of the quality of tele-
vision pictures". This note describes the comparative results between past and present of Recommen-
dation 500, carried to find a better assessment method for electoronic picture system with higher psy-
chological effects such as CG, HDTV and future systems. It has been found that pages of the latest
11th version are over ten times as many as the original version's, and the most of increase are offered
to the description of new terms such as characteristics of digital pictures, details of various new as-
sessment methods such as DSCQS, DSIS, data processing method, presentation of results which are
not exist in the original version.





























国際電気通信連合無線通信部門（International Telecommunication Union Radio commnication
Assembly: ITU-R）において纏められ、BT.500 Methodology of the subjective assessment of the




































































































































































（ITU: International Telecommunication Union）である。画質評価に関しては、ITUに設置され




ル化規格であるBT.-601 Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and wide-
screen 16:9 aspect ratio, HDTV（High Definition Television、日本名は高精細度テレビジョン、
同愛称はハイビジョン）の規格を定めているBT.709 Parameter value for the HDTV standard for
production and international programme exchangeなどは名高い。






BT.-500は1974年に「Method for the subjective assessment of the quality of television pictures」
33尚美学園大学芸術情報学部紀要 第７号　画質主観評価法小史（その１）
BT.1128　標準テレビの観視条件、評価方法 
     1129　デジタルテレビの観視条件、評価法  
        710　HDTVの観視条件、評価法 
     1438　立体テレビの観視条件、評価法、標準画像 
     1382　マルチ番組サービスの評価法 
        814　ディスプウレイの輝度、コントラスト調整法 
        815　ディスプレイのコントラスト比測定用信号 




のは第11版、「RECOMMENDATION ITU-R BT.500-11 Methodology for the subjective assess-


































































いる。「4 二重刺激妨害尺度（DSIS）法（EBU法）」では、「4.1 共通事項」「4.2 一般的配置」








































































ｄ）4/3画面のスクリーンの大きさ　　   ：PVD*参照 
ｅ）16/9画面のスクリーンの大きさ　　：PVD参照 
ｆ）モニター信号処理  　 　　：デジタル処理無し 
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